

































Examinations of Relationships between Social Anxiety and the Relational Schema: 
Using Lexical Decision Task
Abstract
  This research investigated the relationship between social anxiety and relational schemata. It predicted 
that social anxiety is related to the manner in which relationships between the self and others are 
built since social anxiety is one of the emotions that originate from relationships with others. Three 
experiments on lexical decision tasks were conducted, in which the prime stimuli were context stimuli, 
including success- or failure-related words, and the target stimuli were acceptance- and rejection-
related words. Experiment 1 demonstrated that acceptance target words were contingent on context 
stimuli for the socially anxious group. In experiment 2, the same contingent relationships as those 
found in the case of the socially anxious group in experiment 1 were observed in anxiety-provoking 
social situations. However, the effects of social anxiety were not observed. At the same time, the 
rejection target words did not show any such relationship. Experiment 3 examined the relationships 
between social anxiety and relational schema in perspective of dual-process model. Results of these 




























情（例えば，Baldwin, 1994; Baldwin, Carrell, & 
Lopez, 1990; Baldwin & Holmes, 1987），アタッチ
メント（例えば，Baldwin, Fehr, Keedian, Seidel, & 




























































































































た。これは Baldwin & Sinclair（1996）の用いた
ものと同様である。その結果，分析に用いたのは









対人不安傾向（HSA vs. LSA）×文脈語（成功 


























ターゲットとなる熟語 48 語と実在しない熟語 48
































































3 要因の交互作用が有意であった（F（1, 31）=7.2, 
p<.05）。そこで単純効果の検定を行ったところ，
拒絶の熟語について対人不安傾向と文脈の交互作












































































的にスピーチ条件は 31 名，パズル条件は 30 名と
なった。さらに，相互作用不安尺度（岡林 ･生和 , 
1991）の全項目の合計得点より，中央値（Me =20.0）
を算出し，それより高い得点を取った者を高対







対人不安傾向（HSA vs. LSA）×文脈語（成功 


































































従属測度 LSA群 HSA群 LSA群 HSA群
効力感  2.8 (1.5)  2.6 (1.3)  2.9 (1.1)  3.3 (1.1)
課題の確信度  8.4 (1.0)  8.2 (1.1)  7.6 (2.1)  8.0 (1.4)
課題の脅威度  5.9 (2.5)  6.6 (1.2)  4.3 (2.3)  4.7 (2.1)
状態不安  47.9 (11.8)  53.4 (8.7)  39.4 (5.5)  43.5 (7.2)
注）（　）内は標準偏差








































F（1, 57）=18.5, p<.001；ターゲット語：F（1, 57）





























受容 拒絶 受容 拒絶
LSA 群 成功  761.7 
(138.6)  842.3 (205.8)  795.2 (126.5)  791.7 (144.8)
失敗  851.8 (221.0)  867.6 (231.0)  861.6 (211.1)  880.9 (174.1)
HSA 群 成功  732.5 
(103.2)  791.3 (147.1)  691.0 (94.6)  706.8 (114.1)
失敗  799.7 (166.4)  802.1 (181.0)  713.8 (113.3)  759.4 (137.2)
注）単位は ms, 対人課題評価条件・LSA 群：n=16；対人評価課題条件・HSA 群：n=15；
パズル課題条件・LSA 群：n=15；パズル課題条件・HSA 群：n=15，（　）内は標準偏差











容語：F（1, 114）=4.2, p<.05；拒絶語：F（1, 114）
=10.6, p<.01）。パズル課題条件においてターゲッ
ト語が受容語だった場合，成功の文脈（M=746.5, 




























































大学生男女 47 名（男性：11 名，女性：36 名）
Figure 2　課題条件，文脈，ターゲット語の反応時






たのは 42 名のデータであった。その 42 名につい







対人不安傾向（HSA vs. LSA）×文脈語（成功 






















試行 48 試行において，エラー率は 8.0％であり，































































































る（例えば，Garner, Mogg, & Bradley, 2006; Hirsch 



























ける LSA 群の結果は，実験 3 の結果と類似して
いた。つまり，このような結果のパターンは，自
動処理過程によるものであると考えられる。一方，


































































































1 本研究は日本心理学会第 68 回大会および日本心理学
会第 70 回大会において発表されたものに加筆・修正
を加えたものである。








4 さらに言えば，実験 2 において示されたように，対人
不安を喚起するような状況要因が実際に関係性スキー
マの活性化に影響を及ぼすという結果も注目される。
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Appendix   語彙判断課題で使用した文脈語とターゲット語
